



On Professor Yoko Kuriyama’s Retirement
立川　明 TACHIKAWA, Akira
● 国際基督教大学名誉教授



















































































































































































基督教大学学報 I - A 教育研究　24号　pp.133-
155　1982年.
「学習者自身による客観テストの作成と評価の試






国際基督教大学学報 I - A 教育研究　29 号 
pp.105-135　1987年.
（共著）「物を扱う遊びにおける象徴機能の発達水








I - A 教育研究　33号　pp.79-96　1991年.
(Co-Author) A preliminary study of tendencies to 
cooperate and compete by Japanese and Japanese 
returnee students in a modified multi-play 
prisonerʼs dilemma game. Educational Studies, 
ICU, Vol. 33, pp.47-82, 1991.











学学報 I - A 教育研究　37号　pp.1-20　1995年.
（共著）「英語聴解力テストに関わる要因の検討」 
国際基督教大学学報 I - A 教育研究　38 号 
pp.63-79　1996年.
「中等教育における教育実習生の自己評価尺度の






















(Co-Author) The development of referential choice 
in English and Japanese: A discourse-pragmatic 






























「 日本語児の格助詞産出の分析 」 E m e r g e n t 
Productivity in the Use of Case Particles by 
Japanese Children. Report of the Grant-in-Aid for 
Scientific Research (A) (2) (1999-2000)  Supported 
by Japan Society for the Promotion of Science and 
the Ministry of Education, Science, Sports and 
Culture (Head Investigator: Sirai, Hidetosi  A 
C r o s s l i n g u i s t i c  S t u d y  f o r  t h e  U n i v e r s a l 
Developmental Index, pp.114-123  2001年.
「項目反応理論による一般学習能力検査（SAT）
の予備的分析」平成 11 - 13 年度文部省科学研
究費補助金基盤研究（B）『大学入学者選抜資
料としての総合試験の開発的研究成果報告書』
（研究代表者　柳井晴夫）pp.120-129　2002年.
【その他の出版物】
「マークシートの特性とその利用」 大学時報 
Vol.46　pp.60-63　1997年．
「吃音など構音上の問題とその対応」pp.47-57  ふ
たば　第68号　財団法人母子健康協会  2004年.
